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P。＝Pi十R・k ( 1) 








































〔7）〔8), J. Wheelock〔12〕がある。 Semmler〔8）ではスミスの「見えざる手」，
リカード，マルクスの競争論を，一般均衡理論の枠組の中で解釈することに疑問を呈
している。マルクス等にあっては，均衡価格の概念はなしそれよりはむしろ重心の







































































































さらに新たな変数として労働費用率（therate of labour costs），即ち
－第i企業の年賃金支払額Z(i）ー 3)K(i) 
及び








( cra-icpr for r>O 
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く命題〉 「もしもR, Zがガγマ分布 G（α，[3)G（α’，[3）に従い， R/Zが退































れる役割を担う labourcontent概念である。そこではじめに labourcontent 
概念がどのようなものかをみておこう。






1° fw（四）=O for all w＞加。：賃金の下限切Jの存在
2° the graph of fw is positively skewed 


























































































E少＝1十eM (p. 122. Eq. (13) (6) 















































































〔1) Farjoun, E.，“The Production of Commodities by Means of What，” in, E. Mandel 
(edふRicardo,Marx, Sraff a, 1984 
〔2) Marx, K., Das kψital, 1867 （訳『資本論』，国民文庫〉
〔3〕 Nikaido,H., "Marx on Competition，” Zeitschrift fur NationalOkonomie, vol. 43, 









〔7) Semmler. W., "Theories of Competition and Monopoly，＇’ Capital & Class, 18, 
pp. 91-116, 1982 
〔8〕 Semmler,W .，“On the Classical Theory of Competition, Value and Prices of 
Production，＇’ Australian Economic Papers, vol. 23, No. 42, pp. 130ー 150,1984 
〔9) Steedman, I., Marx aβer Sra万a,NLB, 1977 
〔10) Steindl, J., Random processes and the gro切thof firms, Griffin, London, 1965 
〔11) 竹内啓，『社会科学における数と量』，東大出版会， 1971年
〔12〕 Wheelock,J.，℃ompetition in the Marxian Tradition，＇’ Ca戸＇tal& Class, 21, 
pp. 18-47, 1983 
-129-
